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Abstract：The 2010 Guidelines for cardiopulmonary resuscitation (CPR) were published in October 
2010. There have been several important advances in resuscitation science and recommendations of 
treatments. The 2010 Guidelines recommend a change in the basic life support sequence of steps from 
A-B-C (Airway, Breathing, Chest compressions) to C-A-B (Chest compressions, Airway, Breathing). 
The guidelines also emphasize the need for high-quality CPR. Now rescuers in public can use the 
AED (automated external defibrillator) and provide CPR to the adults and children in cardiac arrest. 
The key issues and major changes of the guidelines are summarized to contribute to understand the 
important developments in CPR.
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の コ ン セ ン サ ス（CoSTR: Consensus on Science with 
Treatment Recommendations）からまずアメリカとヨー
ロッパでガイドラインが作成され，それらを基に日本蘇








一次救命処置（BLS: Basic Life Support）：すべての人が
臨床指導講演
70 四国歯誌　第 24巻第２号　2012 心肺蘇生法ガイドライン　～ 2010年の変更点を中心に～（高石） 71
行うことのできる救命処置法





る講習会で ICLS（Immediate Cardiovascular Life Support）
コースと呼ばれる。近年，ICLSをモデルとした歯科領
域の研修である DCLS（Dental Crisis Life Support）コー
スも開催されている。もう一つはアメリカ版ガイドラ







































































Ting Yu et al, Circulation;106:368, 2002より引用，
改変
図３　胸骨圧迫中断時間と除細動成功率




Aufderheide TP et al, Circulation；109：1960-5，
2004より引用，改変
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